











そうでないものとの対比は、art 対 nature、judgement 対 fancy、あるいは the 
just 対 the lively といった枠組みでとらえられる。本論では、ドライデンが




批評家によって解釈が大きく分かれるピンダロス風頌歌 ‘Alexander’s Feast; 





　fancy（詩的想像）と judgement と（思慮・分別）の対比は 17 世紀後半の詩論
において繰り返し前景化された二項対立である（Scodel, ‘Seventeenth-century’, 
549-50）。ドライデンも初期の詩論より再三この対比に言及しており、例えば、
1664 年出版の戯曲 The Rival Ladies に付されたオルリー伯ロジャー・ボイル
宛の献辞においては、次のように述べている：
　But that benefit which I consider most in [rhyme] . . . is, that it Bounds and 
Circumscribes the Fancy. For Imagination in a Poet is a faculty so Wild and 
Lawless, that, like a High-ranging Spaniel it must have Cloggs tied to it, least 
it out-run the Judgment. The greatest easiness of Blanck Verse, renders the 
Poet too Luxuriant; He is tempted to say many things, which might better be 






像力のエネルギーを ‘like a High-ranging Spaniel’ と、獲物を追って遠くまで
駆けるスパニエル犬に喩えているが、このように judgement の対極としての





で、17 世紀前半に用いられるようになった表現である。4  「植物のように繁茂
する」というイメージからは、言葉が先へ先へと連なりながら増殖していく
エネルギーが伝わるが、ドライデンはその詩論で繰り返しこの表現を用いて
いる。例えば、1668 年に出版された An Essay of Dramatick Poesie には以下の
一節がある：
　It had formerly been said that the easiness of blank verse, renders the Poet 
too luxuriant; but that the labour of Rhyme bounds and circumscribes an over-
fruitful fancy, the sence there being commonly confined to the couplet, and the 
words so order’d that the Rhyme naturally follows them, not they the Rhyme. 
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1692 年に出版した追悼詩 Eleonora に付した献辞では、次のように述べている：
　The Reader will easily observe, that I was transported, by the multitude and 
variety of my Similitudes; which are generally the product of a luxuriant Fancy; 
and the wantonness of Wit. Had I call’d in my Judgment to my assistance, I 
had certainly retrench’d many of them. But I defend them not; let them pass for 
beautiful faults amongst the better sort of Critiques: For the whole Poem, though 
written in that which they call Heroique Verse, is of the Pindarique nature, as 
well in Thought as the Expression; and as such, requires the same grains of 
allowance for it. . . . And on all Occasions of Praise, if we take the Ancients 
for our Patterns, we are bound by Prescription to employ the magnificence of 
Words, and the force of Figures, to adorn the sublimity of Thoughts. . . . For I 
think I need not mention the inimitable Pindar, who stretches on these Pinnions 
out of sight, and is carried upward, as it were, into another World. （PJD ii. 582-
83. 24-40; 下線は筆者による）
この一節で問題とされているのは、同じ言葉の増殖でも ‘Similitudes’、つまり、
過剰な比喩的表現である。賞賛の詩においては ‘the magnificence of Words, 





























スにおいては、初期の例としてベン・ジョンソンの Cary-Morison Ode があるが、








But Wit’s like a Luxurian[t] Vine;
　　Unless to Virtue’s prop it joyn,
　　Firm and Erect towards Heaven bound;
Though it with beauteous Leaves and pleasant Fruit be crown’d,









カウリーは詩人がペガサスに乗って空を駆けたり（‘The Resurrection’ iv. 1-5）、










語っているかのような訳の分からなさ」（‘Preface to Pindarique Odes’ 155）が重
なることからも推察される。
　加えて、‘Pindarique Odes’ 所収の ‘The 34. Chapter of the Prophet Isaiah’ に付
された注が示すように、カウリーはピンダロス風頌歌が旧約聖書の預言者た
ちの言説に大いに似ていると考えていた：
　The manner of the Prophets writing, especially of Isaiah, seems to me very 
like that of Pindar; they pass from one thing to another with almost Invisible 
connexions, and are full of words and expressions of the highest and boldest 





む余地は十分にあったと考えられる（Achinstein 16; Revard 143-48; Nethercot 







年に編纂したアンソロジー Sylvae に付した序文で、‘Pindarique Verse’ につい






るミルトンの叙事詩の翻案 The State of Innocence の序文として書かれた ‘The 
Author’s Apology for Heroique Poetry, and Poetic License’について、ピューリタ
ン的バイヤスのかかった ‘Liberty’を意図的に避けて、代わりに ‘License’とい
う、より安全な概念を用いて「詩的自由」を定義したと Achinstein は主張する








用する場合も、Threnodia Augustalis や ‘To the Pious Memory of the Accomplisht 






　ロンドンでは 1683 年以降、毎年 11 月 22 日に、教会音楽の守護聖人であ
る聖セシリアに捧げる祝典が開催されていた。ドライデンは主催者の依頼を
受けて 1687 年と 1697 年に祝典のための詩を書いたが、このうち 1697 年に
書かれたのが ‘Alexander’s Feast or The Power of Music: an Ode in Honour of St 






























The list’ning Crowd admire the lofty Sound,
A present Deity, they shout around:
A present Deity the vaulted Roofs rebound.
           　 With ravish’d Ears
            The Monarch hears,
            Assumes the God,
            Affects to nod,
         And seems to shake the Spheres. （PJD iii. 1429. 34-41）
ここに描かれているのは、ティモテウスの歌を発端として、音と感情とが宮
殿中をこだまする様子であり、音の反復は ‘Sound’, ‘around’, ‘rebound’ で韻
を踏む三行連句によってとくに強調されている。（3 行目はドライデンの言う
「ピンダロス風の組み合わせ」であるところの六歩格になっている点も留意











Sooth’d with the Sound, the King grew vain;
 Fought all his Battails o’er again;






を再度殺すことの無益さ（‘again’ することの ‘vain’ さ）が表現されている。脚
韻の他にも、‘thrice’ の繰り返しや、‘slew the slain’ の撞着語法を通して、繰
89横溢する想像力を囲い込むために ―ドライデンのピンダロス風頌歌と公「響」の空間―
り返しの無意味さがさらに強調される。三行連句の 2 行目に ‘again’ が、ま






た ‘Power of Music’ を、実は望ましくないものとして提示しているのではな
いか、との解釈が示されるのも不思議ではない。とくに、1970 年代以降の
批評においては、このオードをウィリアム三世を標的とする諷刺として読




このような解釈に基づき、例えば Fry はこのオードの目的は ‘A combined 






わけ自信作だったようで、出版者の Jacob Tonson に宛てた手紙の中で、‘I am 
glad to heare from all Hands, that my Ode is esteemed the best of all my poetry, by 









1 つめは Virgil’s Aeneis などに頻出する、戦闘の音や衝撃を表す場合（PJD iii. 
1100. 318-9; iii. 1186. 578-9 ほか）、2 つめは Virgil’s Pastorals や Georgics に見
90
られる、パストラルな情景における自然と人との理想的な響き合いを表す
場合（ii. 892. 90-2; ii. 910. 10-11 ほか）である。‘Alexander’s Feast’ の例を含む 3
つめのグループは、宴など人々が集まる場での音の反響を描出する。最後の
グループには、以下のような詩行が挙げられる：
If well tun’d Harps, nor the more pleasing sound
Of Voices, from the vaulted roofs rebound（‘Lucretius: The Beginning of the 
Second Book’; PJD i. 404. 32-3）
Now while the Heralds run the Lists around, 








ウェルを手厳しく風刺している：‘Echoes from Pissing-Ally, Sh[adwell] call, / 







音楽に携わった人々が含まれていたとされている（Husk 12）。‘Alexander’ s 
Feast’ を委嘱されたドライデンが、ヘンリー・パーセルと共作したセミオペ





ば 1679 年に Troilus and Cressida の序文の一部として出版された ‘The Grounds 
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of Criticsm in Tragedy’ などから明らかである。ここでも fancy を judgement に
よって制御する必要性について述べられているが、その際に、詩人の ‘inborn 
vehemence and force of spirit’ が機能するためには観客との感情の「響き合い」
が必要であることが指摘される：
　He who would raise the passion of a judicious Audience . . . must be sure to 
take his hearers along with him; if they be in a Calm, ‘tis in vain for him to be 
in a huff: he must move them by degrees, and kindle with ’em; otherwise he will 
be in danger of setting his own heap of Stubble on fire, and of burning out by 






な、いわばロマン派的な枠組みを定置すると（‘The aim of the ode is to recover 
and usurp the voice to which hymns defer: not merely to participate in the presence 












迸らせる方法論を見いだしそれを実践した。John Hollander は ‘Alexander’s 




ように、17 世紀のオードと後のオードの違いは大きく、‘a poem for public or 
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1. ジョンソンは The Lives of the English Poets において、ドライデンの作品の特徴として ‘wild and 
daring sallies of sentiment, in the irregular and eccentric violence of wit’ を挙げている（330）。20 世紀
の批評については Hagstrum, Love, Winn （When Beauty）等を参照されたい。
2. ドライデンの作品からの引用は、James Kinsley 編纂の Poems （PJD）または H. T. Swedenberg, 
Jr. 他編の Works （WJD）による。前者については巻、ページ、行で、後者については巻とページ
で参照箇所を示す。なお、序文等において全文がイタリックで記されている場合は、引用では
立体を用いる。
3. 他の例としては、Troilus and Cressida の献辞の一部をなす ‘The Grounds of Criticism in Tragedy’ に
登場する ‘hot mouth’d Jade without a curb’（WJD xiii. 242）や Eleonora の献辞で印象的に使われて
いる水泳の隠喩（PJD ii. 582. 23-4）などが挙げられる。
4. OED, ‘luxuriant’ def. 3. ‘In immaterial applications. a. Of invention, genius, fancy, etc.: Exuberantly 
productive. Of speech, action, etc.: Abundant, profuse, excessive. Of ornamentation: Excessively rich or 
florid’（初例は 1625 年）。
5. ドライデンは「詩的許容」について The State of Innocence に付した ‘The Authors Apology for 
Heroique Poetry, and Poetic License’ において論じている。ここでは ‘Poetic License’ の具体例とし
て ‘hardest metaphors’, ‘strongest hyperboles’、‘catachreses’ といった、大胆な比喩表現が挙げられ
ている（WJD xii. 90-93）。
6. ピンダロス風頌歌とそのイギリスにおける受容については Fogle and Fry, Shuster, Revard 等を参
照されたい。
7. カウリーの作品からの引用は Waller 編纂の Poems による。ピンダロス風頌歌からの引用につい
ては、括弧内にスタンザ番号と行数を示す。なお、1 行目の ‘Wit’ はここでは「機知」ではなく
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‘liveliness of fancy’（「生き生きとした想像力」）の意（OED, ‘wit’ def. 7）。
8. 三行連句や六歩格（アレクサンダー格）が「ピンダロス風」の特徴であることについては以下を参
照：
 Spencer has also given me the boldness to make use sometimes of his Alexandrin Line, which we call, 
though improperly, the Pindarick; because Mr. Cowley has often employ’d it in his Odes. （PJD iii. 
1048. 1733-36）
 When I mention’d the Pindarick Line, I should have added, that I take another License in my Verses: 
For frequently I make use of Triplet Rhymes, and for the same Reason: Because they bound the Sense. 
And therefore I generally join these two Licenses together; And make the last Verse of the Triplet a 
Pindarique （PJD iii. 1055. 2015-2019）
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